

















Histochemical characterization of petroblasts in formation of petrodentine in lungfish 
and their potential contribution to dentistry
新潟生命歯学部　　　　岡　　　俊　哉
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Abstract:It has long been known that the teeth of lungfish have a characteristic butterfly-shaped tooth plate, 
instead of a conical tooth with a sharp tip. The main component of the tooth plate, petrodentine, is well-
mineralized tissue and has a hardness comparable to that of mammalian enamel. Petrodentine has a similar 
structure and mineralization to enameloid teeth of actinopterygians and elasmobranchs, but its developmental 
pattern is different and, like the surrounding osteodentine, it is formed solely by odontoblasts. To examine the 
details of this mechanism, we performed a histochemical search for petrodentine-forming cells. A hypothesis that 
lungfish odontoblasts that form petrodentine (a major component of the characteristic tooth plate of lungfish) 
have two functional stages of matrix formation (secretion) and maturation (degradation/elimination) with cyclic 
changes has been developed based on accumulation of histochemical findings on lungfish odontoblasts. The 
details of these findings have been published in the Archives of Oral Biology (Oka, Sasagawa et al. 2017). 
The ultimate goal of this research is to contribute to development of biomaterials for hard tissue regeneration. 
However, in papers, academic conferences and presentations, there is often insufficient space or time to discuss 
the difficulties of the work, the ultimate goal, and the research methods because the approach mainly uses 
comparative morphology in a specialized field. In this paper, previous reports are summarized to show the 
significance of further future research in this area.
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織化学的知見を積み重ねて詳細をArchives of Oral 
Biology誌 (Elsevier)に原著論文として発表した




























































の局在について報告されている (Sasagawa 1998a, 
















る (Ishiyama and Teraki 1990a)。petrodentineを形成 
する象牙芽細胞が基質の分泌および分解・脱却
の 2 段階の機能を持つであろうと考えられた































































い る (Gould and Holman 1993)。glucose transporter




(Thorens and Mueckler 2010)。クラス Iがその代表











る (Ida-Yonemochi et al. 2012)。GLUTは系統発生
学的にも保存性が高い遺伝子であり、下等動物に
おいても重要な機能を果たしていることが示唆さ





か ら (Ohshima, Wartiovaara, and Thesleff 1999; Ida-


































て十分習熟しており (Oka, Chiba, and Honma 2000; 
Oka et al. 1993; Oka et al. 1990)、ポリプテルスや
チョウザメなど解剖が困難な特殊な魚類も手掛


































可能となった。免疫染色には 8 種類の抗体（Ca 2 +-
ATPase、V-ATPase B 1 / 2  C 1 、リシルオキシダー
ゼ、NESTIN、GLUT－ 1 、GLUT－ 2 、GLUT－




































































　ここでは 3 種類の酵素組織化学、 7 種類の抗体
（ Ca 2 +-ATPase、V-ATPase B 1 / 2  C 1 、NESTIN、
GLUT－ 1 、GLUT－ 2 、GLUT－ 3 、GLUT－












specific ACP はティラピア (Sasagawa 1998a)、ポ
リプテルス (Sasagawa and Ishiyama 2005b)、ガー
(Sasagawa and Ishiyama 2005a)、などの硬骨魚類
では、石灰化期と成熟期の刷子縁のある内エナメ
















れる (Sasagawa 2002a; Sasagawa and Ishiyama 2002, 
2005b)。さらにガーの中間層細胞の細胞膜にも
明瞭な活性が見られる。これは哺乳類のエナメ
ル芽細胞同様にCa 2 +輸送が IDE細胞や中間層
細胞を通る経路で行われていることを示唆する



































細胞骨格タンパクである (Omary, Coulombe, and 
McLean 2004)。このNESTINが免疫組織化学的に
象牙芽細胞のマーカーとなりうるとの報告がある




































Wartiovaara, and Thesleff 1999)。さらにマウス臼歯
の形成初期においてglucose transporter 1 (GLUT-
1 )によるグリコーゲンの貯蔵が初期の歯の形態
形成およびその大きさの決定に必須であることが
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